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 There are so many diversities in handling daily used tools such as Japanese chopsticks and scissors among students. In this 
study an experiment to clarify qualitatively a specificity of handling scissors and computerized game devices was conducted 
by the use of electromyogramic method. Three pairs of electrodes were posted on related tendons of the thumb, index, and 
middle fingers respectively on the back of handed side to take surface electromyograms which were analyzed by the 
integration per second. The analysis of variance showed that muscle strengths between the thumb and middle fingers in 
handling scissors and game device had a significant difference. From this difference it was assumed that those with high 
finger dexterity display more muscle strength in the middle finger than in the thumb, and those with low finger dexterity 
display more muscle strength in the thumb. 
















































の最大筋力を 2 回計測した。 
3)筋電図の測定方法 
(1)測定機材 
 AD Instruments 社製 8ch バイオアンプを使用し、
ローパスフィルターを 1KHz、ハイパスフィルターを
0.3Hz、ハムフィルター入にて使用し、AD 変換装置は
AD Instruments 社製 PowerLab8 を使用し、サンプ
リングレート 1KHz にてパソコンに取り込んだ。パソ














Char V.5 によりオフセット 1 秒で積分し、処理した。












は有意差が認められず(F=0.13, df=2/22, ns)、また 3
指と作業課題の交互作用にも有意差は認められなかっ
たが(F=0.73, df=4/44, ns)、3 指において有意差が認め
られた(F=4.11, df=2/22, p<.10)。LSD 法を用いて各指
の多重比較を行った結果、拇指と示指、示指と中指と
の間に有意差が認められた(MSe=205.4321, p<.05)。 




































































































意差が認められた(F=9.57, df=1/10, p<0.05、図 3－3； 































 (2)PSP 操作時についての分析結果（図 3－4） 
 蝶切抜き課題と同様に 2 要因分散分析を行った結果、
各要因ともに、また交互作用も有意であった
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